





Effect of aging and adhesive durability on panel plywood of the old living
hut built in 1969 at Syowa Station, Antarctica
Hirotsugu Sekiguchi* and Kuniaki Tanaka*
Abstract: We herein report on an evaluation of durability of plywood of the old
living hut built in 1969 brought back to Japan in terms of adhesiveness as well as
adhesive strength between of wooden frame and plywood. Measuring water absorp-
tion percentage of test samples taken from wooden panel, we tested on adhesive bond-
ing between veneers and compressed shearing of plywood and wooden frame, and
then measure their adhesive bonding. As a result, we conclude that plywood used for
interior obtains high adhesive strength due to low water absorption percentage of the
plywood on the other hand, the absorption strength of plywood for exterior is remark-
ably weakened because of the high water absorption percentage. In addition to that,
since adhesive strength between panel plywood and wooden frame is stronger than
that of between veneers, epoxy resin is suitable, yet we recognized that adhesion specs
on metal panel for exterior should be reviewed in future. After all, weakened adhesive
strength of plywood is mainly caused by moisture content in the plywood, and in
order to improve panel durability, it is necessary to prevent wooden materials from
rising moisture content with countermeasures of incoming of snow melting water,
anti-condensation, and anti-rust of steel plate for exterior wall, as well as improve per-
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最 大 風 速： 60 m/s
相 対 湿 度： 40～ 80%














































合　板　A 17 16 17
合　板　B 16 16 18








屋外側合板 20 28 29
室内側合板 13 13 12
枠　　　材 11 11 11

























屋外側合板 19 23以上 23以上
室内側合板 18 23以上 23以上
枠　　　材 11 11 15
PROTIMETER MINIにて測定 (最大 23%まで測定可能) 
各部 2点の平均値
表 4 屋根パネルの含水率




室外側合板 17 25 35以上
室内側合板 17 20 27
枠材（屋根側） 13 17 17
枠材（室内側） 11 11 15




3．試 験 方 法
3.1. 合板単板間接着力試験
日本農林規格 (JAS) の試験法に従い，常態接着力試験を行った (図 1)．ただし床パネル室






接着力 (N/mm2)＝最大荷重 (N) ／接着面の幅 (mm) ／接着面の長さ (mm).
3.2. 合板－枠材接着力試験




接着力 (N/mm2)＝最大荷重 (N) ／接着面の幅 (mm) ／接着面の長さ (mm)．
関口洋嗣・田中邦明508
図 1 3プライ合板単板間接着試験体の形状
Fig. 1. Sample for testing on adhesive bonding
between 3-layer plywood and veneer.
図 2 5プライ合板単板間接着試験体の形状
Fig. 2. Sample for testing on adhesive bonding












































Table 5. Test results of adhesive bonding wall panel plywood.
上　部 中　部 下　部
部　　位 接着強度 木破率 接着強度 木破率 接着強度 木破率
（N/mm2） （%） （N/mm2） （%） （N/mm2） （%）
内壁パネルA 1.03 97 0.99 100 1.17 100
内壁パネルB 1.28 96 1.13 93 0.95 93
外壁パネル屋外側 0.59 85 0.63 92 0.27 29
外壁パネル室内側 0.78 100 1.40 83 1.27 74
表 6 床及び屋根パネルの単板接着力試験結果
Table 6. Test results of adhesive bonding floor/roof panel plywood.
通路側 中央部 外壁側
部　　位 接着強度 木破率 接着強度 木破率 接着強度 木破率
（N/mm2） （%） （N/mm2） （%） （N/mm2） （%）
床パネル屋外側 0.57 96 0.40 93 0.22 91
床パネル室内側 1.27 52 1.47 34 1.52 44
（1–2接着層）
床パネル室内側 1.19 89 1.57 57 1.50 59
（3–4接着層）
屋根パネル屋外側 0.66 46 *** *** *** ***















(2001年 7年 16日受付; 2002年 6月 6日改訂稿受理) 
パネル合板の経年変化 511
表 8 床及び屋根パネル合板と芯材接着力試験結果
Table 8. Test results of adhesive bonding between floor/roof panel plywood and wooden frame.
通路側 中央部 外壁側
部　　位 接着強度 木破率 接着強度 木破率 接着強度 木破率
（N/mm2） （%） （N/mm2） （%） （N/mm2） （%）
床パネル室外側 3.8 100 3.7 100 *** ***
床パネル室内側 *** *** *** *** *** ***
屋根パネル屋外側 *** *** *** *** *** ***
屋根パネル室内側 4.0 100 2.8 100 *** ***
注）***は試験体が作成できなかったもの
表 7 壁パネルの合板－芯材接着力試験結果
Table 7. Test results of adhesive bonding between wall panel plywood and wooden frame.
上　部 中　部 下　部
部　　位 接着強度 木破率 接着強度 木破率 接着強度 木破率
（N/mm2） （%） （N/mm2） （%） （N/mm2） （%）
内壁パネルA 5.11 100 6.01 100 6.44 100
内壁パネルB 5.99 100 5.30 100 5.10 100
外壁パネル屋外側 4.23 100 2.75 100 5.08 100
外壁パネル室内側 5.33 100 5.91 100 6.39 100
